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Abstract
This empirical, cross-disciplinary study examined possible triggers of traumatic memories in the 
two sets of atomic-bomb survivors’ testimonies that were collected in 1985 and in 2005. When the 
survivors recall the “scenes of hell”, a specific type of vehicle is often used to express an emotional 
response to their traumatic experience which they lived immediately after the bombings of 
Hiroshima and Nagasaki. Various patterns relative to a strong conceptual association, between 
a particular type of vehicle and a specific kind of traumatic experience, are discovered. These 
patterns persisted in the two datasets despite the twenty-year gap between them. However, in 
the latter set of testimonies, linguistic intensity in describing death and physical injuries were 
somewhat attenuated when the memories are associated with a specific type of vehicle, even though 













































































































4 DSM-Vでは、侵入記憶（intrusive memory）、トラウマ関連刺激からの持続的回避（persistent avoidance of 
stimuli associated with the traumatic event）、認知と気分の陰性変化（negative alterations in cognitions and 























































































　1985年（総文書数8268文書）の上位 5 ％は、413文書、2005年（総文書数6671文書）の上位 5 ％
は、333文書である。それぞれ、表 4 においては、「乗り物」に関する語彙のうち上位 4 位までがこの
カテゴリーに入る。二つのデータで同じ乗り物（電車、汽車、トラック、舟）が第 4 位までに入って
いる。第 9 位までも概ね同じ内容だが、1985年では「大八車」、2005年では「車」が異なっている。ま
た、1985年では、リヤカーと大八車が 5 位と 6 位を占めているが、2005年では、それぞれ 7 位と 9 位
に落ちており、上位に入らなかった「車」が「大八車」に取って代わって2005年では 5 位に入ってい










































 8 ／ 6 は草津までのがれた。草津の救ゴ所におばあさんをつれ…
その亡くなった人たちの姿は忘れられない。怖かったです。一緒に川に逃げて舟に乗った友達が、舟
がひっくりかえった時、おぼれて亡くなってしまったのが心のこりで…













































































































































































































































Kim, Y., Tsutsumi, A., Izutsu, T., Kawamura, N., Miyazaki, T., Kikkawa, T. (2011) ‘Persistent 
distress after psychological exposure to the Nagasaki atomic bomb explosion’, The British 
Journal of Psychiatry,  Vol.199, Issue 5, November 2011, CUP, pp411-416.
Kohonen, T. (1990) ‘The Self Organizing Map (SOM)’. Proceedings of the IEEE, 78(9), Sept. 1990, 
pp1464-1480
Lifton, Robert J.. (1968). Death in Life: Surviors of Hiroshima. New York: Random House
Nora, P. (1989) ‘Between memory and history: Les Lieux de Mémoire. Representations’, Special 
Issue: Memory and Counter-Memory, 26, pp7-24.
van der Does, L. and Kawano, N. (2019) ‘Online tourist reviews and accidental conveyors of 
memories of the atomic bomb’, Journal of Tourism and Cultural Change (online).
－ 30 －
Appendix 1：広島の原子爆弾による被害状況略図
出所：広島市衛生局原爆被害対策部（1990）原爆被爆者対策事業概要、平成 2 年版から
－ 31 －
Appendix 2：長崎の原子爆弾による被害状況略図
出所：長崎市原爆被爆対策部（編）（1996）長崎原爆被爆五十年史から
